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教師の協働を振り返る教師の語りとその分析
― SCAT を用いて ―
渋谷博子・伊達宏子・清水由貴子




































働の要因とは何かを探る。第 2 章で先行研究を概観し、第 3 章で協働を行ったプ
ロジェクトの概要と研究の目的について述べ、第 4 章ではティーチング・ポート
フォリオ・チャート（以下「TPC」）および SCAT による分析方法について述べる。


























　筆者ら 3 名が行ったプロジェクトは「教室外学習用 web 教材の作成と配信」で
あった。概要は以下の通りである。








　そこで 2016 年 4 月に学習者の自律学習を支援するため、学習管理システム
（LMS）の導入を決め、教材作成および学内配信プロジェクトをセンター内の教
育研究開発プロジェクトの一つとして筆者ら有志で立ち上げた。10 月からプロ
ジェクトが本格始動し、コンテンツに関する検討を重ね、11 月から 12 月にかけ
ての 2 週間程度の短期間で教材作成から配信までを行った。プロジェクト後に
行った学習者による評価アンケートでは、概ね高評価が得られた。
　筆者ら 3 名は IT に強いわけでもなく、限られた時間での作業であったため、
不安もあったが、教材配信という当初の目的が達成できたことで、プロジェクト
のメンバーに大きな達成感が得られた。その後 2017 年 3 月に、日本語教育方法
研究会において当該プロジェクトに関する成果を発表した（平野他 2017）。
3．2　本研究の目的
　本研究の目的は、筆者ら 3 名の教師が参画した 2016 年 10 月から 12 月までの
実質 2 か月程度の短期間のプロジェクトにおいて、協働がうまく機能したと感じ
た要因を質的分析の手法で明らかにし、よりよい協働とは何かを探ることである。
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This research aims at clarifying which factors contributed to positive collaboration 
in a short-term project in which three educators participated. The three members looked 
back at events that occurred between them to identify the factors that ensured the 
collaboration	worked	well.	As	a	means	of	looking	at	the	project	in	retrospect,	first,	each	
member individually created a Teaching Portfolio Chart (TPC). Then, the TPCs were 
shared amongst the group. Moving forward, common concepts were taken from each TPC 
and grouped together in order to summarize them in a single chart. While reviewing this 
unified	chart,	factors	that	enabled	organic	cooperation	were	discussed.
The subject of analysis in this study is the materials transcribed from the recording 




experience and work experience are close. During the project, the emerging concepts 
are	related	to	all	members	sharing	the	“conditions	for	furthering	the	project,”	as	well	as	
related	 to	“trust	among	members”	and	“connections	 to	workplace	and	society”.	After	
the	project,	by	reviewing	 the	work,	 the	member	can	“share	each	other’s	beliefs”	and	
“expectations	for	further	collaboration”	are	born.	From	these	concepts,	when	looking	
back	on	collaborating,	the	effects	of	the	members	performing	the	analysis	by	themselves	
are revealed.
